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cobsen（1985）や Croft（1990）の研究からヒントを得て，「自発性スケール（scale of increas-





































チャートインターフェースではそれぞれの派生タイプ（A, C, E, L, S）ごとに言語を並べ替
えることが可能である。図 2では反使役化型（A）が優勢な言語を降順で並べ替えている。「使
















































起関係）や文法的振る舞いを網羅的に表示できる検索ツール NINJAL-LWP for BCCWJ（NLB）
（図 3）を開発し，執筆に役立てている。2012年 6月から公開し（http://nlb.ninjal.ac.jp/），



















なの日本語』『げんき』『JAPANESE FOR BUSY PEOPLE』）と「計算機用日本語基本辞書 IPAL






















図 5　見出し語一覧（意味別（左）と 50 音順（右））
プラシャント・パルデシ，今村　泰也



























































Comrie, Bernard（2006）Transitivity pairs, marked-
ness, and diachronic stability. Linguistics 44（2）: 
303─318.
Croft, William（1990）Typology and universals. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Haspelmath, Martin（1993）More on the typology of 
inchoative/causative verb alternation. In: Bernard 
Comrie and Maria Polinsky（eds.）Causatives and 
transitivity, 87─120. Amsterdam: John Benjamins.
Haspelmath, Martin, Andrea Calude, Michael Spagnol, 
Heiko Narrog & Elif Bamyacı（2014）Coding 
causal-noncausal verb alternations: A form-frequency correspondence explanation. Journal of Linguistics 50
（3）: 587─625.
Hook, Peter E.（1996）The play of markedness in Hindi-Urdu lexical sets. In: Shivendra K. Verma and Dilip 
Singh（eds.）Perspectives on language in society: Papers in memory of professor Ravindra Nath Srivastava, 61─
71. Delhi: Kalinga.




Kholodovich, A.（ed.）（1969）Tipologija kauzativnyx konstrukciy: Morfologičeskij kauzativ. Leningrad: Academy 
of Sciences of the USSR, Institute of Linguistics.




Nedjalkov, Vladimir P.（1969）Nekotorye verojatnostnye universalii v glagol’nom slovoobrazovanii. In: Igor’ F. 








Nedjalkov, Vladimir P. & G.G. Silnitsky（1973）The typology of morphological and lexical causatives. In: Ferenc 
Kiefer（ed.）Trends in Soviet theoretical linguistics, 1─32. Dordrecht: D. Reidel.
Nichols, Johanna, David A. Peterson & Jonathan Barnes（2004）Transitivizing and detransitivizing languages. 





















Abstract: ‘Transitivity’ is one of the two principle types of clause structure. With a view to 
deepening our understanding of individual languages as well as exploring the unity and diversi-
ty underlying human languages we have initiated a collaborative project of research on transitiv-
ity based on analysis of about 40 languages around the globe including Japanese. The project 
aims to shed light on how semantic transitivity is reflected in (i) the construal of an event, (ii) 
linguistic encoding of an event and (iii) acquisition of transitive and intransitive verbs by learn-
ers of Japanese as a foreign language (JFL). A further objective is to introduce the insights of 
theoretical research to language pedagogy. To this end we are developing a freely accessible on-
line handbook of polysemous basic verbs. The handbook, incorporates the insights of theoreti-
cal research on the semantic and syntactic aspects of polysemous verbs. In this paper we report 
on a few salient theoretical and applied research outcomes of the project. Theoretical research 
outcomes include: (1) the geo-typological database of lexical transitivity pairs called ‘The World 
Atlas of Transitivity Pairs (WATP)’ made available online (http://watp.ninjal.ac.jp/) and (2) an 
edited volume of research papers to be published in 2015. The outcome of our applied research 
on basic polysemous verbs in Japanese is also made available online (http://verbhandbook.nin-
jal.ac.jp/)．
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基幹型共同研究プロジェクト「述語構造の意味範疇の普遍性と多様性」
プロジェクトリーダー　プラシャント・パルデシ
（国立国語研究所 言語対照研究系 教授）
プロジェクトの概要
述語構造の意味範疇に関わる重要な言語現象の一つは「他動性」である。本プロジェクト
では，意味的他動性が出来事の認識とその言語表現および言語習得にどのように反映するか
を解明することを目的とする。日本語と世界の諸言語を詳細に比較・検討し，それを通して，
日本語などの個別言語の様相の解明だけでなく，言語の多様性と普遍性についての研究に貢
献することを目標とする。
また，理論研究の成果を日本語教育に還元する目的で，基本動詞の統語的・意味的な特徴
を詳細に記述するハンドブックを作成する。本ハンドブックは日本人の正用コーパスと外国
人日本語学習者の誤用コーパスを参考に執筆を行い，イラストや音声などネットの強みを生
かした視聴覚コンテンツを盛り込み，インターネット上に無償公開する。
